

















English movies, movies without subtitles, listening skills in English
Abstract
 Many Japanese learners of English are learning English studiously, hoping that they 
will eventually enjoy movies in English without recourse to Japanese subtitles. It seems 
to be one of their dreams which they wish will come true after many years of hard toil. 
 In reality it is not easy to realize this dream.
    In this paper, the author analyzes English words and phrases which he himself 
couldn’t correctly hear or understand in some movies, by which he hopes he can fi nd 
reasons for the diffi  culty in catching English words under certain circumstances. The 
reasons found in this way are still personal and not universally valid, and therefore must 
be examined and verifi ed with more objective data, but as initial research in this area, 
the fi ndings might be providing some insight with which further inquiry could lead to 



























































































































　　　Hey, Stace? Would you wear a（　　　　　）in front of your boyfriend ’s parents?
 （00：44：23）
　女性がボーイフレンドの両親の前で着るには憚れるなにかであろう、ということまではわかる。










　　　Mother：You have no idea, but, honey, please stay off  the（ボンパイ）.
　　　Son：I can ’t promise that.（1：36：46）
　なぜ、この単語が見つけられなかったかを自己分析してみると、まず、知らない単語であると
いうことは言わずもがなであるが、英語の綴りを考えると、bonpie あるいは bompie という綴り
が考えられる。P という破裂音の前だから、bom の可能性は高い。しかし、bon pie も born pie








い。そう思って聞き直すと、確かに破裂音の p が聞こえる様な気がする。とすると、これは、bom 
pipe ということであろうか。そう考えるとかすかに p 音で終わっているような気もする。
　そして、「ボン」で思い当たったのが、日本語の「でんでん虫」と「だんご」の「ん」である。





























































ラジオ司会者：Mr. Pollock, in your opinion, what is the meaning of modern art?
ポロック：Mondern art, to me（1：19：30）
　　　　　is nothing more than the expression of the contemporary aims of the age
（that）we’re living in。
ラジオ司会者：Did the classic artists have any means to express their age?
ポロック：Yes, and they did it very well.
　　　　　All culutres have had means and techniques of expressing their immediate 
aims.
　　　　　The thing that interets me is that today painters do not have to go to a 
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subject matter outside of themselves.
　　　　　They work from a diff erent source.
　　　　　They work from within.
　　　　　It seems to me that modern artists cannot express this age: The airplane, the 
atombomb, the radio, （in） old forms of the Renaissance or any other past 
culture.
ラジオ司会者：How do you go about getting the paint on the canvas? I understand that 
you don ’t use brushes or anything of that sort.
ポロック：I paint on the fl oor.
　　　　　That ’s not unusual.
　　　　　The Orientals did that. Most of the paint I use is （a） liquid fl owing kind of 
thing.
　　　　　The brusehes I use（are）used more（as）stickes.
　　　　　The brush〈brushes〉actually does〈do〉not touch the canvas,
　　　　　They ’re（but）just about〈above〉it.
ラジオ司会者：Well, isn ’t it more diffi  cult to control, and isn ’t there more of a possibility 
of getting too much paint or splattering any number of things.
ポロック：No, I don ’t think so.
　　　　　With experience it seems possible to control the fl ow of the paint to a great 
extent and I don ’t use …





な箇所はあり、contemporary aims や immediate aims は、英語で捉えようとしても理解できな
いし、日本的発想ですぐ分かるぴったりとした訳も思い当たらない。





















その音だけを書くと、B tothewol とか、C quibraggin D whya E wolreat, F sheservedfmme
のような音の連鎖として聞こえてしまう。単語として分節化できないのである。to the world な
どよく聞けば聞けないはずがない句であるが、ここでは神のせりふで強勢が置かれていないため
に聞き取りにくい。「掘ったイモいじるな」が What time is it now? であるようなものかもしれな
い。
　　•Bruce Almighty（2003）　　（せりふは、Bruce → God の順番となっている。）
Bruce：Am I ?（1：26：30）
God ： You can ’t kneel down in the middle of the highway （
（A）
　 　）（　 　）（　 　）
（　 　）（　 　）（　 　） , son.
Bruce：But why?  Why now?
God ： Bruce, you have the divine spark. You have the gift for bringing joy and laughter 
（
（B）




God：You see. That ’s what  I ’m talkig about. That ’s the spark.
Bruce：（
（D）
　　　）（　　　）（　　　）want me to do?
God：I want you to pray, son.  Go ahead. Use them. （Giving him the prayer beads.）
Bruce：Lord, feed the hungry and bring peace to all of mankind … How’s that?
God：Great … If you want to be Miss America.
　　  Now come on. What do you really care about?
Bruce：Grace.
God：Grace? You want her back?
Bruce：No. / I want her to be happy … / No mater what that means … . / I want her to 
fi nd someone /（
（E）
　　　）（　　　）（　　　）her /with all the love/（
（F）
　　　）（　　　）
（　　　）（　　　） … / I want her to meet someone/ who sees her always /as I do 
now … / through your eyes.
God：Now, that ’s a prayer.
Bruce：Yeah?




God： I ’m going to get right on it.
〔A and live to talk about it　　　B to the world　　　C Quit bragging
 D What do you　　　E Who will treat　　　F She deserved from me〕
⑵　論理あるいは意味解釈のための発想の違い
　最初の空欄 A の筆者の聞き取れない部分は、字幕で確認すると次の単語である。





　スピードに関して言えば、live to talk のつながりが、ひとつの音節かのように融合されていて
個々の単語が識別しにくい。英語の「l」音は比較的強い音であり、live が単独で現れれば聞き取
りやすい単語のはずであるが、この場合、talk の方に強勢が置かれ、live to のつながりが耳で識










ではなく、if や so でつなぐ日本的な文構造、You can ’t eat cake if you have eaten it. とか、You 
ate the cake, so you cannot have any more cake. というような文なら、分かりやすい。
　先に述べた映画の場面で言えば、さしずめ、
　　 You can ’t live to talk about it if you kneel down in the middle of the highway. とか、If you 



















I can see （　　　） （　　　） （　　　）. （00：04：52）













































Once the girl has been with you
















　さて、この文の意味処理を不可能にしているのは、たぶんに倒置の文型と true to のイディオ
ムの解釈がしにくいためではないかと考えられる。後半は、To the next が瞬時に「次の人」とい
う意味に捉えられるかどうかである。意味は、「次の人に、 彼女は忠実になるであろう」である
が、ハムレットにも、“This above all, to thine own self be true" （Hamlet, 1：3） という同様な








　　I’ll hex you. You’ll never be happy. （00：04：10）
　　Around you love ’ll fall like rain.
　　But you won ’t hold it.
　　Your heart will pain.（00：04：18）
　　Once the girl has been with you,


































　　•The Life of David Gale（2002）
Hate ’s no fun to（　　　）（　　　）（　　　）just（　　　）（　　　）.（01：14：23）
これも、聞き取れる人には聞き取れる。聞き取れない人には聞き取れないという類のものではあ
るが、ある程度その理由を類別化、普遍化することはできそうである。　正解は
　　Hate ’s no fun（if）（you）（keep）（it）just（to）（yourself）.
である。字幕を見ると、なるほどと合点が行くのだが、聞いた瞬間の文を再現しても、聞き逃し
た語が多く、間違って捉えた語もありで、もちろん意味解釈もできるわけがない。また、if の代





























　筆者の場合は、「It ’s fun to 不定詞」という文型を思い浮かべて、もうひとつの可能性である、
It ’s fun if 節という文型を思い浮かべなかったのである。この様な固有の問題点がそれぞれの学習
者にあるということである。
　そのほかの単語で聞き取れなかった理由は、この部分は、両唇音（p）、歯茎音（t）のふたつ
の破裂音が重なり合って融合していることがおおきな理由である。また、Hate ’s fun if の部分で
は、fun の f 音と if の f 音とが重なりあい、二つの f を認識しにくくしている。
keep の p 音が唇の形だけで、実際の破裂音としては聞こえにくい。Keep it の最後の t も同じく、
無音化された、口の形は舌先が上の歯茎にふれた子音である。これも、実際には音として発音さ
れていないが想定された音となっている。語尾の子音の問題である。
　さらに、keep it just to yourself の連鎖においては、just の t 音とそれに続く to の t 音が重なっ

















　2 で述べた「Click」という映画の場面では、bong pipe というたぶん日本人学習者は大学でも
学習しないであろう単語のために分からない、つまり知らないのと、その単語さえも音から類推
することができず、その上に、Stay off  the bong pipe. というせりふが前後の文と何ら脈絡がな
く、場面のヒントも「麻薬」を連想させるものがひととつもなく、勘で意味を取ることができな
い、というように、複合的な困難さもある。単語を知っていても、場面から類推できないため、







99% くらいの間のどこかに来るのだが、100% にならない。（thong や bong pipe の例）
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